The cosmogenic production rates of Be-10 and Be-7 in the atmosphere have been derived from activity measurements of the Be-isotopes in soils. The ratio of the spallation yields was found to be Be-10/Be-7 = 0.7±0.3.
The ratio a of the spallation yields of Be-10 and Be-7 produced in the atmosphere by cosmic rays can be derived from activity measurements in soils when we make use of some meteorological data. Earlier determinations of a are based on spallation tests in target materials [1] [2] [3] [4] . LAL and PETERS 5 ' 6 reported a = 0.55. Starting with our experimental data on specific Be activities in surface layers 7 , we derived the mean deposition rate, D [cm -2 year -1 ]. From this we obtained the production rates, P [cm -2 year -1 ], in the following way:
(1) The Be-7 activity in soils was found to be 2.4 + 0.4dpm-cm -2 (Berlin, geomagnetic altitude 52° N, 1966) . This agrees well with results computed from Be-7 activity measurements of rain-water samples in 1966 7 . As is well known, the deposited Be-7 is washed out from the troposphere, and its mean residence time there is supposed to be 40 days 6 .
Taking the tropospheric production rate as l/3 of the global rate, and the stratospheric addition of Be-7 to the tropospheric content as 6 (10 + 10)%, we obtain P(Be-7) = (6.0 ± 1,6) • 10 8 atoms Be-7/cm 2 year.
(2) From the Be-10 activity found in (12,000 ± 2,000) years old limonite (near Hannover, geomagnetic altitude 52° N) we calculated the deposition rate as Z) (Be-10) = (6.3 + 1.4) • 10 6 atoms Be-10/cm 2 year. If we assume that cosmogenic Be-10 deposition shows the same global altitude distribution as fall-out products do, the observed value at 52° N corresponds to (1.5 + 0.2) 6 times the mean global production rate. Thus we obtain for the mean global production rate P (Be-10) = (4.2 ± 1.1) • 10 6 atoms Be-10/cm 2 year. This is in good agreement with the results of MCCOR-KELL, FIREMAN and LANGWAY 8 , who found D (Be-10) = (1.1 + 0.5) • 10® atoms Be-10/cm 2 year in Greenland ice. This deposition rate corresponds to a mean global production rate of 4-10 6 atoms Be-10/cm 2 year, the relation of LAL and PETERS 8 being used.
From (1) and (2) follows a = 0.7 ±0.3 for the spallation yield ratio of Be-10/Be-7 in the atmosphere by cosmic rays. 
Hierbei ist C2v: (E), (o), (T), (oT)
mit o = a-> -a, T = a ->a + Ji.
Weiterhin ist
die gewöhnliche Vierergruppe mit der üblichen Definition der C2g 2 ' 3 . Sie wirken nur auf die Eulerschen Winkel, also nicht auf den Torsionswinkel ct. Die Charaktertafeln der Gruppe C2v und V sind in Tab. 1 und 2 gegeben.
Die Charaktertafel der Gruppe C2v ® V läßt sich damit leicht bestimmen.
Die Eigenlösungen von (1) 
Mit den bei QUADE angegebenen Ausdrücken stellt man fest, daß (11) nur noch gegen eine Untergruppe von C2v ® V, nämlich
invariant ist. G8 läßt sich als direktes Produkt der drei Gruppen mit je zwei Elementen
schreiben, und die Charaktertafel von G8 ergibt sich in einfacher Weise als Tab. 3. Zwischen den Spezies Ty des direkten Produkts C2v ® V und den Spezies V der Gruppe G8 besteht die in Tab. 4 angegebene Korrelation.
Die Eigenfunktionen von (11), klassifiziert nach den Spezies der Gruppe G8, sind Linearkombinationen der Eigenfunktionen von (1), ausgewählt nach den Korrelationen in Tab. 4. Beispielsweise setzen sich Eigenfunktionen der Spezies Byz nur aus Funktionen der Spezies A,BX und BjBy zusammen. Bei dieser Molekülform kann das Dipolmoment nur eine Komponente /uz haben, die unabhängig von a ist. Sie kann der Spezies Bxy der Gruppe G8 zugeordnet werden. 
